





























ドの時代における信仰復興の歴史（The Great Awakening: A History of the Revival






























































































































































きに関する説教の後に，『魂の傷ついた者への福音の益（The benefit of the Gospel,
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The Rise of Calvinism before the First Great Awakening
in British North America, 1662–1738
S. Masui
This study focuses on the establishment of the Calvinist communication network
and its cultural contribution to preparing the way for the colonial Revival in British
North America between 1662 and 1738. After the Synod of 1662 in Massachusetts,
Puritan New England continued to face a period of religious “declension” and the
“jeremiad” sermons of the colonial ministers came into vogue. Having dealt with the
same problems as other Puritan ministers, such Puritan descendants as Solomon
Stoddard of Northampton and Cotton Mather of the Boston Second Church started
implementing counter measures to prevent the decline of the Puritan influence in their
communities. Both ministers paved the way to introducing Conversationalist
Evangelicalism to British North America, Stoddard by adopting the open communion
and Mather by learning Christian practices from the continental Pietists. The Puritan
efforts in New England coincided with the rise of Calvinist immigrant communities in
the Middle Colonies, such as New Jersey, Pennsylvania, and Delaware. The Dutch
Reformed and the Scotch-Irish Presbyterian immigrants began to dominate the once
Quaker oriented areas and Calvinist influences prevailed in the Middle Colonies. The
Calvinist network was established with its central locations in Boston and
Philadelphia. Through the emerging mass-comunication media such as newspapers
and magazines, and also by popular printing presses, the Calvinist network circulated
its religious culture and language to every corner of the North American colonies. The
British colonies had come to share the common religious culture and language even
before the arrival of George Whitefield in 1738.
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〔日本語要約〕
北米英国領植民地におけるカルヴァン主義の
台頭と第一次大覚醒運動
増　井　志津代
本稿は1662年から1738年，第一次大覚醒運動前夜の英国領植民地におけるカ
ルヴァン主義コミュニケーション・ネットワークの成立とその影響を解明する
と共に，リバイバルを契機としたアメリカ型福音主義登場の背景を探る。1662
年，植民地教会会議で半途契約が採用された頃，ピューリタン・ニューイング
ランドは，いわゆる信仰的「低迷」の時代にあり，牧師たちは「エレミヤの嘆
き」の説教により信仰の覚醒を促していた。変動を続ける植民地において，ピ
ューリタニズムの新しい形態を積極的に模索したのが，ノーサンプトン教会牧
師ソロモン・ストダードと，ボストン第二教会副牧師コットン・マザーであっ
た。ストダードは聖餐式の執行方法を変え，福音説教を改革することにより，
また，マザーは大陸敬虔主義の宗教実践を学ぶことによって，伝統的ピューリ
タン教会を，よりアメリカ的な「回心中心的福音主義」へと移行させる契機を
作る。一方，中部植民地では，かつてのクェイカーの地盤にスコッチ・アイリ
ッシュ系プレスビテリアン移民が流入し，近隣のオランダ改革派系移民と共に
フィラデルフィアを中心としたカルヴァン主義文化圏を形作る。中部植民地の
カルヴァン主義者達はニューイングランドのピューリタン達とも積極的に交流
を持った。こうして築かれたカルヴァン主義のネットワークは，成長しつつあ
った新聞，雑誌メディア，そして出版物を通じて，独特な宗教的言説，文化を
植民地全域に伝播して行くのである。ピューリタンのボストン，そしてスコッ
チ・アイリッシュ台頭後のフィラデルフィアは英国領植民地の主要都市である
と同時に，出版文化の中心地でもあった。1738年，ジョージ・ホィットフィー
ルドが植民地に到着し，第一次大覚醒運動が本格的に展開する以前，宗教的な
共有文化はすでにその基盤を確保し，リバイバルの言説を流布する枠組みを提
供していたのである。
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